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児童尿amylasezymogramの個体差
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Individual Variations in the Amylase Zymogram of Urine of Children 




































































性別 高学年 低学年 品字年
男子 93 137 102 43 39 50 464 
女子 103 133 131 16 28 37 448 
言十 196 270 233 59 67 87 912 
った。
1 )ゲル薄層の調製 :ゲル調製用溶液A，B， C， 0液






B液:Tris (hydroxymethylamino methane) 22.8 g 
1 NHCl溶液30.0me
脱イオン水に溶解して250mlにする。
C液 :Ammonium Persulfate 240mg 
脱イオン水にj容解して100mlにする。
D液 :N，Nニtetramethylethylendiami (TEMEO)2me 
目見イオン水で100mlにする。
2 )電気泳動条件
電極用緩衡液 :Bori c acid 37 g 



































































( 2 ) 















ヲ1 女 男 1; :'n 虫:
p 168(73.1) 79(76.6) 102(74.4) 106(79.7) 73(71.6) 106(81.0) 
s 1 9( 9.7) 8( 7.8) 1 ( 8.0) 3( 2.3) 13(12.7) 10( 7.6) 
PS 12(12.9) 1 (10. 7) 2(18.1) 20(15.0) 16(15 9) 1(8.4) 
PSS 4( 4.3) 51 4.9) 2( 1.5) 4( 3.0) 。(0) 4( 3.0) 































小下校低学年 小?j":，:'i予年 '1'学'主以 1:
型 !Jl k フj L正 !Jl k 
P 130(69.8) 14 (87 .4) 30(76.9) 23(82.1) 43(86) 30(81. J) 
s 1 5(11.6) 1 ( 6.3) 6(15.4) 4(14.3) 3( 6) 2( 5.4) 
PS 7(16.3) 。(0) 3( 7.7) 1 ( 3.6) 4( 8) 3( 8.1) 
PSS 1 ( 2.3) 1 ( 6.3) O( 0 ) O( 0 ) 。(0) 2( 5.4) 
43 16 39 28 50 37 
)は%
















P 日4(76.4) 170(79.8) 704(77 .2) 
s 54( 7.7) 21( 9.9) 75( 8.2) 
PS 92( 13 .2) 18( 8.4) 1l0( 12.1) 
PSS 19( 2.7) 4( 1. 9) 23( 2.5) 
，1十 699 213 912 
)は%
考察





















































ず，唾液アミラーゼは，新生児で0.55lI ni ts から 1 6 力 I~















平安・山本:~， ・'I'í尿 amylase zymogramの個体差 191 
間に差はみられなかった。これは，アミラーゼ活性が成
人レペルにまで上舛していると思われる 4 才以 I~の幼児，
児童を対象としたためであろう。従って，本研究におけ
るS型， P S型の存符は年令によるものとは汚えられな
































おける相対的強弱により. PがSより強い例(P砲)， p 
がSより弱λ例(S型)， pとSがほぼ等しい例(PS型)
ならびに 3分画を認めたi列(PSS~)の 4 つのパターン
に分類できた。パターン月IJ頻度は.p型が77.2%，S型
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Summary 
Amylase isozymes of urine of 912 children were sepalated by the thin layer polyacrylamidegel electrophoresis 
with the purpose of investigating the patterns in individual variation. 
The resul ts were as follows ; 
Two bands were visualised in some and three bands in the others. The first band from cathode was named 
p， the second and third were named S，S and P corresponding to sarivary amylase and pancreatic amylase， 
respectively 
And individual variations were found not only in the number but in the intensity of band. Thus according 
to the zymograms obtained were classified into the four following types. (1) P type， in which P was pre-
dominant. (2) S type， in which S was predominant. (3) PS type， in which P was equal to S. (4) PSS type， 
in which three bands were separated. 
P type amounted to 77.2%of the cases examined; S type， 8.2%; PS type， 12.1%PSS type， 2.5%. 
No variants of amylase isozyme of urine were detected. 
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